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This study investigated the differences between the learning process（ the paper writing process）of a 
specialized scientist and that of graduate students（the process of understanding a paper）in the field of ethics. The 
selected paper was ”On the Main Topics of Biosphere Ethics: From the Viewpoint of Philosophical Ethics” by 
Kazuo Hatakenaka（2005, 2006）. As a method of transforming a student’s learning process into a process of the 
scientist conducting the research study, graduate students organized their understanding of the paper using 
summaries and figures, which is a method often utilized in classrooms. In addition, Prof. Hatakenaka was 
interviewed in order to supplement her understanding of the paper. As a result, we found that a lack of schema of 
the graduate student was the reason for inadequate understanding of the text, but it could be overcome by investing 
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more time in the process of understanding the paper. However, we also found that this method did not enable a deep 
understanding of underlying messages of the author. In the field of ethics, there are not always concrete examples 
as like is the case in the fields of natural sciences and engineering. Therefore, to understand the paper precisely in 
the field of ethics, a beginning learner could have limits just activating her/his schemas. This study suggested a 
possibility that narratives could establish contexts to understand them correctly using her/his schemas. We need 
more studies to investigate learning methods for understanding messages of specialized scientists deeply in the field 
of ethics. 
























































は，『生物科学』第 56 巻第 3 号（2005 年 4 月）
で発表したものに，加筆・修正がくわえ，科
学研究費報告書（2006 年 3 月）の一部として
発表したものである。この科学研究費の研究
課題は「農環境の倫理への自然の権利論的・



































くない文科系の大学院生である著者 1 名。  
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Table 1 取り組む課題について 
A 課題論文 
・生命圏倫理学の論点－倫理学の視点から－ 畠中和生 
『生物科学』第 56 巻第 3 号（2005 年 4 月）で発表，その後加筆修正をくわえ，科学研究費報告書「農





『生物科学』第 56 巻第 3 号（2005 年 4 月）にて掲載されている論文から 2 つ。課題論文の注にて，
併せて参照されたいとの紹介があり，関連領域の論文として読解に取り組んだ。 
C 畠中氏による一連の研究論文 
・科学研究費報告書「農環境への自然の権利論的・徳倫理学的アプローチ」（2006 年 3 月）畠中和生 
課題論文への理解を深めるため，畠中氏による一連の研究論文の読解に取り組んだ。一連の研究論










































































ことができるのかを Figure 3 にまとめた。  
 
Table 2 課題論文の各節のタイトルと大学院生が読み取った各節の要旨 













2 節 農業と環境倫理 ～自然の権利・世代間倫理・環境正義～ 
 環境倫理学における 3 つの論点である「自然の権利」「世代間倫理」「環境正義」について概略的に紹介し，
農業倫理学の各論点との重なりについて述べている。 
3 節 農業と生命倫理 ～農業生命倫理学の論点～ 
 統合学問としての生命倫理学における，農業に関する論点の概略を述べている。広義の生命倫理学の農業
に関する論点は，農業倫理学とも大部分重なることを確認している。 





5 節 おわりに 
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   背景（1）農業の技術革新              背景（2）将来世代の人びとと 
人間以外の存在への 
生命圏倫理学     道徳拡大     
                      〈６つの論点〉 
 
                      農業倫理の論点 
                  （＝食料の生産と配分の倫理） 
                 ＝「科学技術倫理」「科学技術者倫理」 
の１バリエーション 
                 ＋小規模家族農業の倫理 ⑥ 
      
             環境倫理の論点       生命倫理の論点  
          「自然の権利」の問題      農業生命倫理学の論点 
          「世代間倫理」の問題 
          「環境正義」の問題 
                  ⇒① ② ③ ④ ⑤ 
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生命倫理＝バイオエシックス     生命圏倫理 
↑人間の尊重         人間，生物群，生態系・環境 
                              





    農学の領域拡大           農学者視点  




Figure 3 大学院生が読みとった課題論文（Table 1: A）の立ち位置 
  




発展し誕生したばかりの生命圏倫理の領域は，体系性や統一性がみられなかった。課題論文（Table 1: A）によって初めて 6 つの論点
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利論的・徳倫理学的アプローチ 平成 15 年
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